Association of Arab Universities Journal for Education and
Psychology
Volume 16

Issue 4

Article 2

2022

الخصائص السيكومترية لصورة أردنية لنظام التقييم السلوكي
)لألطفال )نسختا المعلمين واآلباء. Psychometric properties for
Jordanian version for behavior assessment system (Teacher &
parents versions)
أحمد سعد الشيخ علي
 األردن، الجامعة األردنية،كلية اآلداب, ahmad.shekh.ali@seciauni.org

أمجد أحمد أبو جدي
معالج نفسي أسري أطفال، FSTV، كندا, amjad.abou.jady@seciauni.org

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaru_jep
Part of the Education Commons

Recommended Citation
 أحمد سعد, الشيخ عليand ( "الخصائص السيكومترية لصورة أردنية لنظام التقييم2022)  أمجد أحمد,أبو جدي
)السلوكي لألطفال )نسختا المعلمين واآلباء. Psychometric properties for Jordanian version for behavior
assessment system (Teacher & parents versions)," Association of Arab Universities Journal for Education
and Psychology: Vol. 16: Iss. 4, Article 2.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaru_jep/vol16/iss4/2

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Association of Arab Universities Journal for Education and Psychology by an authorized editor. The
journal is hosted on Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please contact
rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo, u.murad@aaru.edu.jo.

البحث الثاني

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .….................المجلد السادس عشر  -العدد الرابع 8102 -

الخصائص السيكومترية لصورة أردنية لنظام التقييم السلوكي
لألطفال (نسختا المعلمين واآلباء)

الملخص

د .أمحد سعد الشيخ علي *
د .أجمد أمحد أبو جدي **

هدفت الدراسة الحالية للتحقق من الخصائص السيكومترية لنظام التقييم السلوكي لألطفال
(نسختي المعلمين واآلباء) ،واختيرت عينة مكونة من ( )937أبا وأما ،ومثلهم معلما ومعلمة لطلبة
يدرسون في الصفوف :الرابع ،والخامس ،والسادس ،والسابع ،أشارت النتائج إلى أن فقرات النظام
(نسختي المعلمين واآلباء) ارتبطت بدرجة متوسطة ومرتفعة مع األبعاد التي تنتمي إليها ،وإلى تمتعه
بمؤشرات تطابق مناسبة بين الصورة المطورة على البيئة األردنية والصورة األجنبية ،وبلغت قيمة
مؤشر المطابقة المقارن ( ،(0.902( )CFIوقيمة متوسط مربع الخطأ التقريبي))RMEA
( ،(0.029كما بلغ مؤشر توكر لويس ( ،)99877( )TLIوقيمة مؤشر المطابقة المتزايد بلغ
( ،)99790وتدل جميع هذه المؤشرات على قيم مطابقة مناسبة ،وتعد مؤشرا على تمتع النظام
بدالالت صدق البناء ،كما أشارت النتائج إلى تحقق قيم مالئمة مناسبة لنسخة اآلباء ،إذ بلغت
قيمة ( )CFIأكبر من ( ،)9979وقيمة الجذر التربيعي لقيمة تقريب المتوسط ()RMEA
( ،(0.001كما بلغ مؤشر توكر لويس ( ،(0.989( )TLIوقيمة مؤشر المطابقة المتزايد بلغ
( ،)0وتدل جميع هذه المؤشرات على قيم مطابقة مناسبة ،وتعد مؤشرا على تمتع النظام بدالالت
صدق البناء9
وحقق النظام في نسخة المعلمين مؤشرات ثبات اتساق داخلي مناسبة تراوحت بين
( ،)9979-9990ومؤشرات ثبات إعادة تراوحت بين ( ،)9979-99.8أما نسخة اآلباء فقد
حققت مؤشرات اتساق داخلي تراوحت بين ( ،)9987-9999ومؤشرات ثبات إعادة تراوحت بين
()998.-99.0
الكلمات المفتاحية :تقييم مشكالت األطفال ،المشكالت السلوكية ،نظام التقييم السلوكي9
* أستاذ مشارك يف قسم علم النفس  -كلية اآلداب  -اجلامعة األردنية.
** أستاذ مشارك – معاجل نفسي أسري أطفال –  FSTVكندا.
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Psychometric properties for Jordanian version for
behavior assessment system (Teacher & parents versions)
Dr. Ahmad Sa'ad Al sheikh Ali
Dr. Amjad Ahmad Abo Jedi

Abstract
The purpose of this study was to investigate psychometric
properties for Jordanian version of behavior assessment system
(teacher & parents versions). An available sample of (739)
teacher and a similar one from parents of students from grade
four to grade seven were selected. Results showed that the item
correlations with the dimensions which belong to, were
moderate to high correlation. Also both Jordanian teachers’ and
parents’ versions had a suitable matching of fitness indices when
compared with the original version, with values of Comparative
Fit Index (CFI) equal to (0.902), and a value of (RMEA) equal
to (0.029).Furthermore, values of Tucker – Lewis Indices (TLI)
were equal to (0.899), while incremental fitness of index was
equal to (0.901), which means that all indices reflect appropriate
values of fitness, as well as acceptable construct validity.
Results also indicated that the parents' version achieved
appropriate values of fitness, as the value of (CFI) was greater
than (0.90) and the value of (RMEA) equal to
(0.001).Furthermore, values of Tucker – Lewis Indices (TLI)
were equal to (0.989), while incremental fitness of index was
equal to (1), which means that all indices reflect appropriate
values of fitness, as well as acceptable construct validity.
Keywords: children disorder assessment, behavioral problems,
and behavioral assessment system for children.
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 91مقدمة الدراسة:
أصبحت برامج التدخل املوجهة لألطفال الذين يعانون من حاجات خاصة أو األطفال الذين
يواجهون مهمات النمو يف ازدياد مستمر ،وهذا يضع املعنيني بالعمل مع األطفال أما مسوولية طووير
مهاراهتم يف القياس ،ومن املسلم به أن املهارات واملعرفة األساسية يف خصائص األطفال هي املتولب
السابق للقيا بتقييم مالئم لألطفال ) ،(Lidz, 2003وملا كان اآلباء واملعلمون جزءاً ال يتجزأ من
م
عملية التقييم الواسعة اليت حتاول التوصل إىل بناء طصور حول الوفل ،فال بد لنا كأخصائيني نفسيني أن
نويل الدور الذي يلعبه اآلباء واملعلمون األمهية الكافية يف عملية التشخيص ،وهذا يضعنا أما مهمة طووير
أدوات طقييم يستويع اآلباء واملعلمون التعامل معها بيسر يف أثناء مجع املعلومات عن الوفل.
وال بد يف بداية األمر أن نفهم املقصود بالتقييم ،التقييم عملية واسعة وشاملة وليست إجراءً أو
نشاطاً حمدداً ،إنه نشاط عقلي يقو به أخصائي التقييم الذي حيدد األهداف اليت جيب أن حيققها هذا
التقييم .وهو ال يتحقق مبجرد معلومات على ورقة ،بل حيدث يف عقل األخصائي الذي يفسر هذه
املعلومات .فالتقييم يف ضوء ما سبق يشري إىل عملية مجع معلومات متهد الختاذ القرار .لذلك فإن اخلووة
األوىل يف التقييم هي وضوح طبيعة القرار الذي جيب اختاذه ،ومن مث طقرير املصادر املالئمة اليت طساعد
على اختاذ هذه القرارات ) (Lidz, 2003من هنا كان لزاماً على أخصائي التقييم أن يراعي عند إجراء
عملية التقييم مجيع العناصر اليت طش مكل القرار التقييمي الدقيق ،ويعد اآلباء واملعلمون أحد املصادر
األساسية يف طشخيص مشكالت األطفال األمر الذي كان حمط اهتما هذا البحث.
فهذا البحث يُعىن بتووير النظا السلوكي لألطفال يف نسخيت املعلمني واآلباء كمصدرين
أساسيني للمعلومات اليت يتم االستناد إليها يف عملية التقييم ،واختاذ قرارات الحقة مهمة ،فاملعلمون
واآلباء مصدران يزودان التقييم مبعلومات قد ال يتم التوصل إليها من الوفل نفسه أو مالحظات
األخصائي أثناء عملية التقييم ،إهنما مصدران قادران على طقد م معلومات متنوعة عن الوفل نتيجة
الخنراطهما مع الوفل كماً ونوعاً ،وال نستويع أن نغفل املعلومات اليت يقدمها هذان املصدران ورصدها
اليت قد ال يكون من السهل احلصول عليها من مصدر آخر غريمها ،ومن هنا طكون عملية اختاذ القرار
حول سلوك الوفل قد استندت إىل مصادر شاملة طزيد من الدقة يف التقييم والقرار التشخيصي
).(Kamphaus et al, 2004
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 .1 .1وصف عا لنظا التقييم السلوكي:
يشري "رايونولدز وكامفس" ) (Reynolds & Kamphaus, 2004يف دليل نظا التقييم
السلوكي إىل أنه جمموعة من مقاييس التقدير اليت طتضمن نسخاً عدة هي :مقياس اآلباء ،ومقياس
املعلمني ،ومقياس التقرير الذايت للوفل .وطساعد هذه املقاييس على فهم سلوكات ومشاعر األطفال
واملراهقني من منظور متعدد ،كما يقد النظا طريقة فعالة يف طقييم السلوك ،فهو ينتهي بتقرير يقد صورة
كاملة عن سلوك الوفل من خالل املقاييس املختلفة اليت يوظفها إما لآلباء أو املعلمني أو الوفل نفسه،
وميكن أن طستخد على حنو متزامن أو منفصل طبعاً للظروف املتعلقة بالتقييم ،ويراعي النظا املضامني اليت
وردت يف الدليل التشخيصي اإلحصائي الرابع لالضورابات النفسية ،وقد ع مد النظا فعاالً يف قدرطه على
رصد التغريات النمائية وطبيعة ظهور األعراض طبعاً للمراحل النمائية املختلفة ،إضافة إىل طقدميه لنظرية
شاملة ومكثفة عن السلوكات التكيفية والالطكيفية ،وحيقق النظا جمموعة من الفوائد عند استخدامه منها:
طوظيف منهج متعدد األبعاد بغرض إجراء طقييم شامل ،وطقد م قاعدة نظرية وحبثية قوية يتم اشتقاقها من
خالل املقاييس املختلفة وما خترج به من طفسريات ،كما خيد النظا الدراسات واألحباث اليت طعىن
باملشكالت السلوكية.
يستخد النظا مقاييس عدة طشكل منهجاً طكاملياً جلمع املعلومات عن سلوك الوفل يف ضوء
مرحلته النمائية اليت طغوي املراحل 5-2( :سنوات) ،و( 11–6سنة) ،و( 21–12سنة) ،وقد عنيت
الدراسة احلالية بتووير النظا يف مقياسي اآلباء واملعلمني للفئة العمرية ( 11-6سنة).
فنظا التقييم السلوكي لألطفال يع مد من األدوات املهمة اليت يتم االستناد إليها يف اختاذ العديد من
القرارات ،ويشري "رايونولدز وكامفس" ) (Reynolds and Kamphaus, 2004يف دليل املقياس
إىل أن نظا التقيم السلوكي لألطفال يستعمل يف ختويط الربامج العالجية والتشخيص الفارقي عند
استخدامه متزامناً مع الدليل التشخيصي اإلحصائي الرابـع لالضورابات النفسـية & Diagnostic
Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM)،IVكما يساعد على احلكم على برامج التصنيف ،كما يستخد مع أدوات أخرى بغرض زيادة الدقة
والثبات ،إضافة إىل قياس وحتديد السلوكات املشكلة عند األطفال الذين يعانون االضوراب.
ومن القضايا األخرى اليت جتعل من دور اآلباء واملعلمني أساسياً يف عملية التقييم قضية التناقض يف
نتائج التقييم بني الوفل من جهة واملعلمني واآلباء من جهة أخرى ،إن مثل هذا اإلرباك يف التقييم
يستدعي قضية الشمولية يف التقييم ،فالشمولية طقد مساحة واسعة من البيانات اليت يعتمدها املقيم قبل
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أن خيرج بالتقرير النهائي حول الوفل ،فال نستويع إغفال البيانات اليت يقدمها كل مصدر من مصادر
التقييم اليت جيب أن طعكس يف النهاية طقييماً دقيقاً واضحاً عن الوفل حىت لو كانت متناقضة ،ألن
التناقض أيضاً يقد طفسرياً ما يف حالة حدوثه ،وهذا التفسري يعد جزءًا من عملية التقييم الشاملة ،السيما
أن عدداً قليالً من األطفال واملراهقني حيكمون على أنفسهم بأهنم يعانون من مشكلة نفسية ما ،بينما جند
اآلباء واملعلمني يشريون إىل أهنم يعانون من مشكلة نفسية على الرغم من إنكار األطفال هلا
).(Oltmanns & Emery, 1998
إن التقييم املتعدد الذي ينتج معلومات متناقضة بني طقديرات املقدرين ال يدل على خلل يف
التقييم – إال إذا كان هناك خوأ يف عملية التقييم نفسها ،-بل قد يقد موشرات مهمة طساعد يف عملية
التشخيص ،وطشري "طارولو وريتشاردسون وراديك ومارطنز"( Tarullo, Richardson, Radke
 )& Martinez, 1995إىل أنه يف مثل هذه احلالة طصبح دراسة العوامل اليت سببت التناقض مهمة،
كالعمر واجلنس واالختالف يف إدراك املظاهر السلوكية بني املقدرين والوفل ،فقد يكون هذا التناقض حبد
ذاطه موشراً يفسر ظهور بعض األعراض عند الوفل ،كما قد يكون موشراً حول مبالغة اآلباء أو املعلمني يف
طقييم األعراض ،ويعكس معرفتهم وطوقعاهتم اخلاصة بسلوك الوفل .ويف نفس الوقت قد ال يكون الوفل
واعياً لكونه حيمل مشاعر قلق أو اكتئاب مثالً ،أو قد ال يرغب باحلكم على نفسه ،فيأيت طقدير اآلباء
واملعلمني ليكشف عن إدراكاهتم الفاحصة لسلوك الوفل ).(Kamphaus et al, 2004
وعليه ،فإننا حني نتحدث عن ثالثة مصادر يف التقييم (الوفل ،املعلمني ،اآلباء) ،فإن هذا
يعوينا فرصة أفضل للصدق يف التشخيص من خالل التحقق من االطساق بني املقدرين والوقوف على
نقاط االطفاق وعدمه ودراستها بتمعن قبل إعداد طقرير التشخيص.
 .2 .1وقد أظهرت نتائج البحث املرطبوة بنظا التقييم السلوكي لألطفال أن الدراسات اليت استخدمت
هذا النظا كانت طتناول طوبيقاطه يف دراسات وصفية وجتريبية خمتلفة كرزمة واحدة طتضمن مقاييس :اآلباء،
واملعلمني ،واألبناء ،وفيما يلي وصف جملموعة من هذه الدراسات اليت طسلط األضواء على االستخدمات
املختلفة لنظا التقييم السلوكي.
استخد "باكسرت وراطان" ) (Baxter & Rattan, 2004نظا التقييم السلوكي لألطفال
يف دراسة هدفت إىل قياس مستويات القلق واالكتئاب كمشكالت نفسية مصاحبة الضوراب عجز
االنتباه والنشاط الزائد ،عند جمموعة من األطفال الذكور طراوحت أعمارهم بني ( 11–9سنة) ممن مت
طشخيصهم بأهنم يعانون من عجز االنتباه والنشاط الزائد .ولتحقيق أغراض الدراسة مت طوبيق نظا التقيم
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السلوكي لألطفال يف نسخة اآلباء واملعلمني واألطفال إضافة إىل مقياس آخر يف القلق بغرض مقارنة
النتائج على هذا املقياس مع نتائج القياس يف اجملموعة املعيارية ،وأظهرت النتائج أن مستويات االكتئاب
والقلق عند األطفال الذين يعانون من عجز االنتباه والنشاط الزائد كانت مرطفعة على درجات نظا التقيم
السلوكي لألطفال ومقياس القلق اآلخر ،مما يشري إىل كوهنا اضورابات مصاحبة الضوراب عجز االنتباه
والنشاط الزائد.
أما "رينيه" ) (Rennie, 2003فقد استخد نظا التقيم السلوكي لألطفال يف نسخة اآلباء
واملعلمني يف دراسة جتريبية هدفت إىل فحص العالقة بني املعرفة االنفعالية والعدوان والتحقق من دور
الكفاية االجتماعية كمتغري وسيط يف هذه العالقة ،طكونت عينة الدراسة من ( )22طفالً طعرضوا خلمسة
مهمات انفعالية معرفية هي :طسمية االنفعاالت ،متييز االنفعاالت ،ممارسة االنفعاالت ،العزو االنفعايل،
قواعد االنفعاالت) ،قا آباء ومعلمو األطفال باإلجابة على نظا التقيم السلوكي لألطفال بغرض قياس
السلوك العدواين قبلياً وبعدياً ،إضافة إىل إجابة املعلمني على مقياس الكفاية االجتماعية ،أظهرت النتائج
أن هناك فروقاً دالة إحصائياً ظهرت على مقياس املعلمني لتقدير الكفاية االجتماعية فقط.
ويف ضوء االستخدامات املتعددة لنظا التقييم السلوكي ،مت إجراء العديد من الدراسات اليت
عنيت باخلصائص السيكومرتية للمقياس اليت اطبعت طرقاً متعددة من اإلجراءات اليت هتدف إىل التحقق
من صدق املقاييس وثباهتا.
منها دراسة "مكارثي" ) (Macarty,2001اليت هدفت إىل اختبار صدق البناء لنظا التقييم
السلوكي لألطفال يف نسخيت اآلباء واملعلمني ،مت اختيار ست عينات هي :عينة معيارية عامة ،وعينة
إكلينيكية لكل من املقياسني ،إىل جانب عينتني مت اختيارمها من قاعدة بيانات مستشفى جورجيا بلغ
عددهم ( 131من اآلباء ،و 111من املعلمني) ،أظهرت درجات العينة املعيارية اإلكلينيكية وجود ارطباط
ٍ
عال بني املقياسني ) (Multicolinearityلذلك مت استبعادها ،كما مت افرتاض عدد من النماذج لكل
من نسخيت اآلباء واملعلمني هي :منوذج العامل الواحد ،والنموذج النظري لنظا التقييم السلوكي ،ومنوذج
العوامل التكيفية الثالث ،ومت استخدا برنامج ( )AMOSلتحليل البيانات وفق النماذج البنائية السببية،
وأشارت النتائج إىل أن النموذج النظري لنظا التقييم السلوكي أظهر موشرات مالئمة ضمن احلدود الدنيا
لقبول النموذج ،كما مت استخدا إجراء حتليل العينات املتعددة باالعتماد على (موشرات املعلم املقيد)
لتحديد العامل النظري الذي يفسر معظم التباين يف العينة ،أظهرت النتائج وجود مالءمة للنموذج طبعاً
للعينات املختلفة ،إال أن طشبع الفقرات يف العوامل وطشبع العوامل بالدرجات املركبة حتتاج إىل التحسني.
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كما أجرى كل من "روبنز وسكوف وجليتنج وأبليكوب" (Robins, Schoff,
 )Gliutting & Abelkop, 2003دراسة هدفت إىل فحص الصدق التمييزي لنسخة الوالدين
من نظا التقييم السلوكي لألطفال ،مت اختيار عينتني للمقارنة؛ إحدامها متثل عينة من آباء أطفال يعانون
آالماً معوية وعددهم ( )99طفالً خبلفيات دميوغرافية متجانسة ،واألخرى عينة مكافئة هلا خبصائصها
الدميوغرافية ،مت استخدا حتليل التباين املتعدد إلجياد القدرة التمييزية بني اجملموعتني لألبعاد اإلكلينيكية
التسعة ،وأشارت النتائج إىل وجود فروق دالة بني اجملموعتني ودرجات مرطفعة على مقاييس اجلسدنة
واالكتئاب والقلق ومشكالت االنتباه واالنسحاب.
كما أجرت "مريديث" ) (Merydith, 2001دراسة هدفت إىل طقييم االستقرار املوقت
والصدق التباعدي ملقياس نظا التقييم السلوكي لألطفال لدى عينة من املعلمني واآلباء ألطفال قبل
دخوهلم املدرسة إضافة إىل أطفال يف الصفوف األوىل ،أشارت النتائج إىل أن املعلمني كانوا أكثر استقراراً
وثباطاً يف طقديرهم ملشكالت االنتباه ومشكالت األطفال اخلارجية ،ومتت مناقشة النتائج للتحقق من دقة
املعلومات املتوافرة من مصادر التقييم االجتماعية واالنفعالية املختلفة.
فيما استخد "ليتجوان" ) (Luitjohan, 2006نظا التقييم السلوكي لألطفال يف در ٍ
اسة
هدفت إىل مقارنة الصدق يف نظا باركلي لتصنيف سلوك عجز االنتباه والنشاط الزائد ( Barkley's
 ،)ADHD Behavior Coding Systemولتحقيق أغراض البحث ،قا عدد من الباحثني
املدربني مبراقبة سلوك كل طفل مت حتويله من قبل املعلم يف الصف ،فأظهرت النتائج طوفر صدق طقاريب بني
املالحظات اليت مت عملها هلوالء األطفال وبني نتائج نظا التقييم السلوكي لألطفال يف نسخة املعلم
ومقياس كونر ،كما ظهرت بعض االرطباطات الدالة بني املعلومات املتوفرة من املالحظة مع نتائج طقدير
اآلباء واملعلمني يف نظا التقيم السلوكي لألطفال ،كما أظهرت نتائج القياس القبلي والبعدي حتقق أربعة
من معايري التشخيص من أصل مخسة لألطفال احملولني من املعلمني على أهنم يعانون من عجز االنتباه
والنشاط الزائد باملقارنة مع األطفال الذين مثلوا جمموعة ضابوة.
ويف دراسة أخرى قا هبا "مارطنز" ) (Martens, 2006هدفت إىل التحقق من التعارض أو
التناقض بني اآلباء واألطفال على مقياسي االكتئاب والقلق يف نظا التقيم السلوكي لألطفال ،كما
فحصت الدراسة العالقة بني عمر الوفل وجنسه ومستوى ذكائه مع مستوى التناقض ،وأظهرت النتائج أن
اآلباء عربوا عن أعراض أكثر لالكتئاب والقلق عند أطفاهلم باملقارنة مع طقديرات األطفال ألنفسهم ،كما
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مل يظهر أن لعمر الوفل أو جنسه أو مستوى ذكائه عالقة يف مستويات التناقض بني طقديرات اآلباء
واألبناء.
 .3 .1التعريفات اإلجرائية ملصولحات الدراسة:
 .1 .3 .1التقييم السلوكي :إجراء يهدف إىل الكشف عن األعراض املختلفة اليت حتدد موقع الوفل على
بروفيل يتضمن عدداً من املشكالت النفسية ،ويعرف إجرائيـاً بالدرجـة الـيت حيصـل عليهـا الوفـل علـى نظـا
التقييم السلوكي يف نسخيت اآلباء واملعلمني.
 .2 .3 .1املشكالت السلوكية :جمموعة من األعراض اليت طعرب عن امـتالك الوفـل خلصـائص معينـة جتعلـه
خمتلف ـاً عــن بقي ـة أقرانــه علــى حنــو يعيــق منــوه وطكيفــه مــع البيئــة احمليوــة ،ويعــرف إجرائي ـاً بارطفــاج الدرجــة الــيت
حيصل عليها الوفل يف نظا التقييم السلوكي.
 .3 .3 .1نظــا التقيــيم الســلوكي :إج ـراء يهــدف لعمــل طقيــيم متعــدد للوفــل (يف نســخة الوفــل واآلبــاء
واملعلمني) ،ويصنف النظا مشكالت الوفل يف ضوء أبعاد حمددة ،ويعرف إجرائياً بالدرجات املختلفة اليت
حيصل عليها الوفل يف نظا التقييم السلوكي.

 92مشكلة الدراسة:
يعد التقييم النفسي واحداً من اإلجراءات اإلكلينيكية احلامسة يف حتديد مسار خوة التدخل ،فمن
املعروف أن التشخيص اجليد يوسس خلوة عالجية مبنية على بيانات كافية للحكم على وضع الوفل،
وطعتمد الكثري من اإلجراءات التشخيصية على البيانات اليت يتم احلصول عليها من الوفل نفسه ،وطواجه
مثل هذه اإلجراءات مشكالت كثرية طتعلق بإمكانية االعتماد على أحكا الوفل وحده وطقريره الذايت
حول ما يعانيه من مشكالت خصوصاً ،وأن الوفل الذي يعاين من مشكالت سلوكية أو انفعالية قد طتأثر
قدرطه باحلكم على سلوكه ،لذلك كان ال بد من احلصول على بيانات من مصادر أخرى إىل جانب
البيانات اليت يتم احلصول عليها من الوفل نفسه ،وملا كان املعلمون واآلباء مصدرين يرصدان سلوك
الوفل يف بيئتني خمتلفتني وأساسيتني يف حياة الوفل ،كان ال بد من أن يكون هلما دور أساسي يف عملية
التقييم ،ومن مث املقارنة بني البيانات اليت مت احلصول عليها من هذه املصادر املختلفة ودراستها واخلروج
بالتقرير النهائي الذي حيكم على وضع الوفل يف ضوء مصادر متعددة ،وعند مراجعة األساليب املعتمدة
يف طقييم وطشخيص األطفال طبني أهنا طقتصر على دور اآلباء واملعلمني يف التشخيص على املقابلة
اإلكلينيكية اليت ال طستند إىل أسس موضوعية ومعيارية ،ومن هنا برزت أمهية اجياد أداة طقييمية لآلباء
واملعلمني طتصف مبوضوعيتها وقدرة هوالء األشخاص غري املختصني على التعامل معها بيسر.
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يعد نظا التقييم السلوكي لألطفال (نسخة اآلباء واملعلمني) من األدوات التشخيصية اهلامة اليت
يتم استخدامها بصورة متكررة يف مراكز التقييم العاملية ،وقد طناولتها العديد من الدراسات اليت خرجت
بأدب حبثي واسع يوكد صدقها وثباهتا وقدرهتا التشخيصية للعديد من االضورابات السلوكية اليت يعانيها
األطفال ،وعلى الرغم من االنتشار الواسع لنظا التقييم السلوكي لألطفال على املستوى العاملي ،جند أن
طقنينه على البيئة األردنية ،وخصوصاً استخدامه يف البيئة العربية نادر بسبب غياب الصورة املعربة منه للبيئة
العربية ومن هنا ،جاءت فكرة طووير نظا التقييم السلوكي لألطفال (نسخة اآلباء واملعلمني) على البيئة
األردنية ،وميكن حتديد مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة عن األسئلة البحثية التالية:
 .1 .2هل يتكون نظا التقييم السلوكي لألطفال (نسختا املعلمني واآلباء) املوور على البيئة األردنية من
البناء العاملي نفسه الذي يتكون منه النظا يف صورطه األصلية؟
 .2 .2هل مييز نظا التقييم السلوكي لألطفال (نسخة املعلمني) املوور على البيئة األردنية األطفال الذين
يعانون مشكالت سلوكية ويراجعون املرشدين من الولبة الذين ال يراجعون املرشدين؟
 .3 .2هل مييز نظا التقييم السلوكي لألطفال (نسخة اآلباء) املوور على البيئة األردنية األطفال الذين
يعانون مشكالت سلوكية ويراجعون املرشدين من الولبة الذين ال يراجعون املرشدين؟
 .9 .2ما موشرات ثبات نظا التقييم السلوكي لألطفال (نسخة املعلمني واآلباء) املوور على البيئة
األردنية؟
 .5 .2كيف طفسر الدرجات اليت حيصل املفحوص عليها على نظا التقييم السلوكي يف نسخيت اآلباء
واملعلمني املوورة على البيئة األردنية؟

 93أهمية الدراسة:
طنبع أمهية الدراسة احلالية من قلة الدراسات السيكومرتية الكافية على البيئة العربية عامة ،والبيئة
األردنية خاصة ،فاالهتما بتووير هذا النظا من شأنه أن يفتح اجملال أما إجراء دراسات وصفية نتعرف
من خالهلا مدى انتشار املشكالت واالضورابات يف مرحلة الوفولة إىل جانب طوفري أداة طشخيصية
للمختصني يف جمال مشكالت األطفال من إكلينيكيني ومرشدين وعاملني يف جمال الصحة النفسية للوفل
إىل جانب طوفري أداة لتقييم فاعلية برامج التدخل على املستويني الفردي واجلماعي.
 94محددات الدراسة:

طقتصر الدراسة احلالية على آباء الولبة ومعلميهم يف الفئة العمرية من ( 11–9سنة) الذين
يدرسون يف مدارس حمافظة عمان احلكومية واخلاصة ممن يعانون من مشكالت سلوكية ويراجعون املختصني
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النفسيني يف مدارسهم وعينة مقارنة من الولبة الذين ليس لديهم مشكالت سلوكية حسب طقديرات
مرشدي املدارس اليت يعملون هبا ،إىل جانب ذلك فقد مشلت عينة الدراسة آباء ومعلمي جمموعة من
الولبة من ذوي صعوبات التعلم الذين يدرسون يف غرف املصادر.

 95الطريقة واإلجراءات:

 .1 .5جمتمع الدراسة:
طكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي طلبة الصفوف الرابع ،واخلامس ،والسادس ،والسابع
وآبائهم ،الذين طرتاوح أعمارهم بني ( 11-9سنة) الدارسني يف خمتلف املدارس احلكومية واخلاصة ووكالة
الغوث من مديرييت عمان الثانية ،والتعليم اخلاص ،املنتظمني يف الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من العا
الدراسي . 2111/2112
 .2 .5عينة الدراسة:
مت اختيار عينة متوافرة من معلمي طلبة الصفوف الرابع ،واخلامس ،والسادس ،والسابع وآبائهم
الذين طرتاوح أعمارهم بني ( 11-9سنة) ،الذين مت اختيارهم من ( )12مدرسة من مدارس مديرييت عمان
الثانية ،والتعليم اخلاص ،وزعت ( )1111نسخة لكال املقياسني ،باالستعانة مبساعدي البحث ،وقد
روعي عند حتديد حجم عينة الدراسة أن ال يقل عدد النسخ املسرتجعة عن احلد األدىن من حجم العينة
الالزمة إلجراء التحليل العاملي عليها ،ومبا ال يقل عن ( )5أضعاف عدد الفقرات املوجودة يف نظا
التقييم السلوكي لكل من نسخة االباء واملعلمني ،كما روعي عنند اختيار عينة الدراسة أن طكون ممثلة
آلباء ومعلمي الولبة يف حمتلف الصفوف الدراسية من املدارس اليت سحبت منها ،بلغ عدد النسخ
املسرتجعة الصاحلة إلجراء التحليل اإلحصائي عليها ( )239نسخة طوزعت على النحو التايل)322( :
نسخة وزعت ملعلمني وآباء لولبة ذكور طتوسط أعمارهم ( ،)11.16واحنراف معياري (،)2.13
و( )362نسخة وزعت ملعلمني وآباء لوالبات إناث طتوسط أعمارهن ( ،)11.56واحنراف معياري
( ،)2.13كما روعي عند اختيار عينة الدراسة أن طشمل على معلمني وآباء لولبة يعانون من مشكالت
سلوكية حسب طقديرات مرشدي املدارس وسجالت املدرسة اإلرشادية الذين بلغ عددهم ( )161طالباً
وطالبة ،مقابل ( )599ملعلمني وآباء لولبة ال يراجعون املرشدين بسب وجود مشكالت سلوكية عندهم.
 .3 .5مقاييس الدراسة:
 .1 .3 .5مقياس اآلباء :يستخد هذا املقياس لتقييم املشكالت السلوكية والتكيفية اليت طظهر عند
الوفل يف اجملتمع أو البيت عند األطفال بعمر ( 11-6سنة) ،ويفرتض املقياس أن اآلباء يستويعون طقييم
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مشكالت األطفال يف ظروف معينة ال يستويع غريهم رصدها بدقة ،لذلك طضمن املقياس بعداً خاصاً
بأنشوة احلياة اليومية باإلضافة إىل األبعاد األخرى اليت يقيسها مقياس املعلمني ومقياس الوفل ،ويستويع
كل من اآلباء أو مقدمي الرعاية أن يكملوا هذا املقياس ،يتكون املقياس من ( )161فقرة يف النسخة
األصلية للمقياس أما كل فقرة سلمم طدريج مخاسي هو :دائماً هلا ( 5درجات) ،وغالباً هلا ( 9درجات)،
وأحياناً هلا ( 3درجات) ،ونادراً هلا (درجتان) ،وأبداً هلا (درجة واحدة) ،وحيتاج املقياس من ()21-11
دقيقة طقريباً إلكماله ،ويشمل مقياس اآلباء األبعاد اآلطية:
 .1 .1 .3 .5العدوان :مستويات طسبمب الوفل باألذى لآلخرين سواء بالشكل اللفظي أ غري اللفظي؛
وله ( )11فقرات.
 .2 .1 .3 .5القلق :انشغال البال والتوطر والقلق من مشكالت حقيقية أو متخيلة ،واخلوف من ارطكاب
األخواء واحلرص الزائد على إرضاء اآلخرين وإمتا أعماله؛ وله ( )13فقرة.
 .3 .1 .3 .5مشكالت االنتباه:سرعة التشتت وعد القدرة على الرتكيز واالستماج للتعليمات؛ وله ()6
فقرات.
 .9 .1 .3 .5السلوكات النموية :السلوك بوريقة غري ناضجة وشاذة ،وطتضمن أعراض ذهانية مثل
اهلالوس السمعية والبصرية؛ وطغويه ( )13فقرة.
 .5 .1 .3 .5مشكالت التصرف :االخنراط بسلوكات غري اجتماعية كالعصيان وخرق القوانني وطدمري
املمتلكات والتسبب باملشكالت املختلفة؛ وله ( )9فقرات.
 .6 .1 .3 .5االكتئاب :مشاعر احلزن والسوداوية وانعدا القيمة الذاطية اليت طعيق أداء أنشوة احلياة
اليومية؛ وله ( )19فقرة.
 .2 .1 .3 .5النشاط الزائد :احلركة املفرطة واالندفاج وفقدان السيورة الذاطية؛ وله ( )11فقرات.
 .1 .1 .3 .5اجلسدنة :احلساسية الزائدة لألمراض اجلسدية واخلوف من املرض؛ وله ( )12فقرة.
 .9 .1 .3 .5التكيف :القدرة على التعامل مع التغريات البيئية؛ وله ( )2فقرات.
 .11 .1 .3 .5االنسحاب :النزعة إىل جتنب اآلخرين ،وجتنب التواصل االجتماعي؛ وله ( )12فقرة.
 .11 .1 .3 .5القيادة :املبادرة واختاذ القرارات واإلبداج؛ وله ( )1فقرات.
 .12 .1 .3 .5املهارات االجتماعية :املهارات الالزمة للتفاعل مع الزمالء واألصدقاء بنجاح يف البيت
أو املدرسة أو اجملتمع؛ وله ( )1فقرات.
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 .13 .1 .3 .5االطصال الوظيفي :التفاعل مع اآلخرين وقدرطه على التعبري عن نفسه وأفكاره بوضوح؛
وله ( )13فقرة.
 .19 .1 .3 .5أنشوة احلياة اليومية :قدرة الوفل على إدارة شوون حياطه اليومية الروطينية وحرصه على
سالمته وصحته الشخصية؛ وله ( )2فقرات.
 .15 .1 .3 .5الفقرات احلرجة :جمموعة من الفقرات اليت طكون موضع اهتما ويتم طضمينها يف
الصفحة النفسية للوفل يف حالة اإلجابة عليها بـ :دائماً ،أو غالباً ،أو أحيانا ،أو نادراً ،وال يتم طضمينها
يف الفقرات احلرجة إذا متت االستجابة عليها بـ :أبداً؛ وهلا ( )19فقرة.
 .2 .3 .5مقياس املعلم :يستخد هذا املقياس لتقييم املشكالت السلوكية يف املوقف املدرسي اليت طظهر
عند األطفال بعمر ( 11-6سنة) ،ويفرتض هذا املقياس أن املعلمني أشخاص موهلون ملالحظة سلوك
الوفل يف الظروف املدرسية اليت ال يتمكن اآلباء من مالحظتها مثلهم ،لذلك طضمن هذا املقياس بعدي:
مهارات الدراسة ومشكالت التعلم باإلضافة إىل األبعاد األخرى اليت يقيسها مقياس اآلباء ومقياس
الوفل ،يتكون املقياس من ( )139فقرة يف نسخته األصلية ،أما كل فقرة سلمم طدريج مخاسي هو :دائماً
هلا ( 5درجات) ،وغالباً هلا ( 9درجات) ،وأحياناً هلا ( 3درجات) ،ونادراً هلا (درجتان) ،وأبداً هلا (درجة
واحدة) ،وحيتاج املقياس من ( )15–11دقيقة إلكماله ،ويتتضمن املقياس املعلم األبعاد اآلطية:
 .1 .2 .3 .5العدوان :طسبمب الوفل باألذى لآلخرين سواء أكان لفظياً أ غري لفظي؛ وله ()11
فقرات.
 .2 .2 .3 .5القلق :إنشغال البال والتوطر والقلق من مشكالت حقيقية أو متخيلة ،واخلوف من ارطكاب
األخواء واحلرص الزائد على إرضاء اآلخرين وإمتا أعماله؛ وله ( )2فقرات.
 .3 .2 .3 .5مشكالت االنتباه:سرعة التشتت وعد القدرة على الرتكيز واالستماج للتعليمات؛ وله ()2
فقرات.
 .9 .2 .3 .5السلوكات النموية :السلوك بوريقة غري ناضجة وشاذة ،طتضمن أعراض ذهانية كاهلالوس
السمعية والبصرية؛ وله ( )11فقرات.
 .5 .2 .3 .5مشكالت التصرف :االخنراط بسلوكات غري اجتماعية والعصيان وخرق القوانني وطدمري
املمتلكات والتسبب باملشكالت املختلفة؛ وله ( )9فقرات.
 .6 .2 .3 .5االكتئاب :مشاعر احلزن والسوداوية وانعدا القيمة الذاطية اليت طعيق أداء أنشوة احلياة
اليومية؛ وله ( )11فقرة.
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 .2 .2 .3 .5النشاط الزائد :احلركة املفرطة واالندفاج وفقدان السيورة الذاطية؛ وله ( )11فقرة.
 .1 .2 .3 .5اجلسدنة :احلساسية الزائدة لألمراض اجلسدية واخلوف من املرض؛ وله ( )9فقرات.
 .9 .2 .3 .5التكيف :القدرة على التعامل مع التغريات يف البيئية؛ وله ( )2فقرات.
 .11 .2 .3 .5االنسحاب :النزعة إىل جتنب اآلخرين ،وجتنب التواصل االجتماعي؛ وله ( )1فقرات.
 .11 .2 .3 .5القيادة :املبادرة واختاذ القرارات واإلبداج؛ وله ( )6فقرات.
 .12 .2 .3 .5املهارات االجتماعية :املهارات الالزمة للتفاعل مع الزمالء واألصدقاء بنجاح يف البيت
أو املدرسة أو اجملتمع؛ وله ( )1فقرات.
 .13 .2 .3 .5االطصال الوظيفي :التفاعل مع اآلخرين وقدرطه على التعبري عن نفسه وأفكاره بوضوح؛
وله ( )16فقرة.
 .19 .2 .3 .5مهارات الدراسة :املهارات اليت طساعد على األداء األكادميي اجليد وطتضمن مهارات
التنظيم وعادات الدراسة اجليدة؛ وطغويه ( )6فقرات.
 .15 .2 .3 .5مشكالت التعلم :وجود صعوبات أكادميية متعلقة بفهم األعمال املدرسية وإجنازها؛ وله
( )1فقرات.
 .16 .2 .3 .5الفقرات احلرجة :جمموعة من الفقرات اليت طكون موضع اهتما املقيمم ويتم طضمينها يف
الصفحة النفسية للوفل يف حالة اإلجابة عليها بـ :دائماً ،أو غالباً ،أو أحيانا ،أو نادراً وال يتم طضمينها يف
الفقرات احلرجة إذا متت االستجابة عليها بـ :أبداً؛ وله ( )11فقرات ،وال طعد الفقرات احلرجة عامل
حاسم يف احلكم على مشكالت الوفل ما مل طقرتن يف طفسري الصفحة النفسية بوجود االرطفاج على أي
من اجملاالت الفرعية للمقياس.
يتبني من خالل مراجعة األبعاد الفرعية ملقياسي اآلباء واملعلمني ،أهنما يشرتكان يف ( )19بعداً،
فيما ظهر بعد أنشوة احلياة اليومية يف مقياس اآلباء فقط ،وظهر بعدا :مهارات الدراسة ،ومشكالت
التعلم يف مقياس املعلمني فقط ،وعلى الرغم من االختالف يف عدد األبعاد الفرعية لكال املقياسني ،جند أن
هناك طشاهباً يف مجيع األبعاد باستثناء بعدي مهارات الدراسية ،ومشكالت التعلم اليت طتضمنها نسخة
املعلم ،يف حني جند أن نسخة اآلباء طتضمن بعد أنشوة احلياة اليومية ،وبذلك يكون عدد اجملاالت
املشرتكة بني نسخة اآلباء واملعلمني ( )19بعداً.
ويتمتع املقياس بنسخيت اآلباء واملعلمني بعدد من موشرات الصدق كما وردت يف دليل املقياس
مثل صدق البناء والصدق التالزمي والصدق التمييزي ،إضافة إىل متتع املقاسني مبوشرات عالية لثبات
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االطساق الداخلي احملسوب بوريقة كرونباخ ألفا واإلعادة ،وفيما يلي وصف للخصائص السيكومرتية
للمقياسني يف نسختهما األصلية.
 .9 .5اخلصائص السيكومرتية ملقياسي اآلباء واملعلمني يف صورهتما األصلية:
 .1 .9 .5صدق مقياس النظا يف صورهتا األصلية :طشري دالئل الصدق يف دليل املقياس إىل متتعه
بالعديد من موشرات الصدق ،فقد أشارت نتائج صدق البناء اليت استند فيه موورو املقياس إىل أساس
نظري إىل أن كل األبعاد جيب أن طرطبط مع بعضها بعضاً ،وأن طرطبط بشكل مرطفع مع املوشر العا
للمقياس ككل ،وأشارت النتائج أن متوسط معامالت ارطباط أبعاد التكيف طرتاوح بني (،)1.21-1.91
ومتوسط معامالت االرطباط بني األبعاد واملوشر العا للمقياس طرتاوح بني ( ،)1.11-1.61وهذا
ينسجم مع االفرتاض النظري الذي استند إليه موورو املقياس ما يوكد صدقه ،كما متتع املقياس مبوشرات
الصدق املرطبط مبحك ،فقد مت حساب االرطباط بني املقياس ومقاييس طكيفية أخرى مثل مقياس فايلند
للسلوك التكيفي ( )Vineland Adaptive Behavior Scaleعلى عينة مكونة من ()61
طفالً ،وأشارت معامالت االرطباط إىل أن االرطباط بني املقياسيني (Harrison & ( )1.25
.)Oakland, 2003
 .2 .9 .5ثبات مقياس النظا يف صورهتا األصلية :مت استخراج عدد من موشرات الثبات لكل من
مقياسي اآلباء واملعلمني اليت حققت مستويات مرطفعة من الثبات ،وحساب ثبات االطساق الداخلي الذي
طراوح بني ( )1.99 – 1.92ملقاييس التكيف العامة ،كما طراوحت معامالت الثبات احملسوبة على
معادلة كرونباخ ألفا بني ( )1.99-1.91على أبعاد التكيف ( )1.92-1.11على أبعاد املهارات
الفردية ،كما مت حساب ثبات اإلعادة على عينة مكونة من ( )569طفالً و( )111راشداً (معلمني
وآباء) بفاصل زمين طراوح بني يومني وستة أسابيع وطراوحت معامالت الثبات ملوشرات التكيف العامة
( )1.91وما بني ( )1.91-1.11ألبعاد مقاييـس التكيف ،وم ـ ــا بيـن ( )1.91-1.21ألبع ـ ــاد
املهارات الفرديــة (.)Harrison & Oakland, 2003
 .3 .9 .5خووات طووير املقاييس على البيئة األردنية :خضع نظا التقييم السلوكي لألطفال الذي طـوره
"رايوندز وكامفس" ( )Reynolds and Kamphaus, 2004يف أثناء طوويره على البيئة األردنية
إىل عدد من اخلووات قبل وصوله إىل الصيغة النهائية ومن املمكن وصف هذه اخلووات على النحو
التايل:
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 .1 .3 .9 .5بعد احلصول على النسخة األصلية من املقياسني وقراءة دليل طعليماهتما ،متت طرمجتهما من
اللغة اإلجنليزية إىل اللغة العربية بصورة أولية ،وبعد ذلك مت عرض الرتمجة على عدد من املختصني يف علم
النفس وعلم النفس السريري وأطباء نفسيني خرباء يف جمال اللغة اإلجنليزية ،وطوصل الباحثان إىل مجلة من
املالحظات طتعلق بدقمة استخدا املصولحات ذات الدالالت اإلكلينيكية يف السياقات املدرسية ،وال سيما
أن هناك الكثري من املصولحات الشائعة يف اللغة االجنليزية ذات الدالالت واملضامني النفسية ،وليس هلا
طرمجة مباشرة أو مصولحات يف اللغة العربية ،ما حدا بالباحثني إىل طوضيح طلك املفاهيم بشكل إجرائي
ومبسط.
 .2 .3 .9 .5بعد االنتهاء من طرمجة املقياسني والتأكد من سالمة التعبريات املستخدمة الدالة على
السياقات اإلكلينيكية إجرائياً ،مت عرض الفقرات بعد طرمجتها من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة العربية على عدد
من املختصني يف جمال الرتمجة والتعريب من أجل احلكم على دقة الرتمجة ،ومت إبداء مجلة مالحظات طتعلق
بدقة صياغة الفقرات املرتمجة.
 .3 .3 .9 .5بعد أخذ التعديالت اليت أجراها املتخصصون يف جمال الرتمجة بعني النظر ،مت عرض
املقياسني على اثنني من املختصني باللغة العربية بغرض التحقق من السالمة اللغوية للفقرات ،وأبديا
جمموعة من املالحظات مت طضمينها يف النسخة املعدلة.
 .9 .3 .9 .5قا الباحثان بعرض املقياسني على مرتجم معتمد إلجراء الرتمجة العكسية ( Back
 ،)translationإذ طبني عد طوابق بني الرتمجتني يف مثاين فقرات ،أعيد طرمجتها مرة أخرى من أصلها
باللغة االجنليزية إىل اللغة العربية لتحقيق التوابق عند إعادة طرمجتها مع أصلها يف اللغة االجنليزية.
 .5 .3 .9 .5مت عرض األداة يف صيغتها األولية بعد طرمجتها اىل اللغة العربية على ( )15حمكماً من ذوي
اخلربة واالختصاص يف جمال علم النفس واإلرشاد النفسي والرتبية اخلاصة وعلم النفس اإلكلينيكي ،نسخة
التحكيم طكونت من ( )161فقرة يف نسخة اآلباء ،و( )131فقرة يف نسخة املعلمني ،ومشل منوذج
احملكمني طوزيع فقرات املقياس األبعاد اليت طنتمي إليها ،وذلك من أجل التحقق من دقة الرتمجة ومالءمة
الفقرات للمجاالت السلوكية اليت طنتمي إليها ،وقد أشارت مالحظاهتم إىل ضرورة إعادة صياغة بعض
الفقرات يف املقياسني كليهما لكي طصبح أكثر وضوحاً ،ففي نسخة املعلمني مثالً مت طعديل الفقرة يف
مقياس مشكالت التعلم" :ال يكمل أداء االمتحانات" إىل "يسلم ورقة االمتحان دون إكمال اإلجابات"،
ويف مقياس السلوكات النموية عدلت الفقرة " :يرى أشياء ال يراها أحد غريه" إىل" :يرى أشياء ال وجود
هلا" ،ويف مقياس التكيف عدلت الفقرة" :ينزعج من أي طغيري على اخلوط" إىل" :ينزعج من أي طغيري يف
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شيء مت التخويط له مسبقاً" ،ويف مقياس املهارات الدراسية مت طعديل الفقرة" :يقرأ الوحدات الدراسية
احملددة" إىل" :يتابع دروسه" ،أما يف نسخة اآلباء فقد مت طعديل عدد من الفقرات ،فعلى سبيل املثال متت
إعادة صياغة الفقرة" :يفعل أشياء غريبة" لتصبح" :يقو بأشياء غريبة وغري مفهومة" ضمن مقياس
السلوكات النموية ،والفقرة" :يقلق مبا يدور يف ذهن معلميه" لتصبح" :ينشغل باله يف معرفة رأي معلميه
به" ضمن مقياس القلق ،ومت طعديل الفقرة "يعري االنتباه املولوب" لتصبح" :ينتبه بشكل جيد" ضمن
مقياس مشكالت االنتباه ،كما متت إعادة الصياغة لفقرة" :يتمتم مع نفسه" لتصبح" :يتمتم مع نفسه
بكلمات غري مفهومة" ضمن مقياس السلوكات النموية.
 .6 .3 .9 .5مت طوبيق املقياسني على عينة استوالعية بلغ عددها ( )111أب وأ  ،ومعلم ومعلمة
لولبة طراوحت أعمارهم بني ( )11-9سنة ،مت اختيارهم من خارج عينة الدراسة بوريقة متوافرة من إحدى
مدارس عمان اخلاصة من الصفوف :الرابع ،واخلامس ،والسادس ،وذلك للتحقق من وضوح الفقرات
ومناسبتها ملستويات األطفال العمرية  ،إىل جانب احلصول على موشرات أولية على القدرة التمييزية
للفقرات ،ومت مراجعة مجيع الفقرات اليت طدىن معامل ارطباط الفقرة بالدرجة الكلية عن ( ،)1.25أشارت
نتائج العينة االستوالعية إىل وجود عدد من الفقرات ذات القدرة التمييزية الضعيفة اليت طولبت إعادة
صياغتها مثل" :أحتاج إىل من يساعدين لالنسجا مع اآلخرين" لتصبح "أحتاج إىل من يساعدين كي
أفهم كيفية التعامل مع اآلخرين" ،وفقرة "يتوقع الناس مين أكثر مما جيب" لتصبح "يولب الناس مين القيا
بأشياء كثرية" ،وفقرة "ال يفكر والداي يب كثرياً لتصبح "يستمع والداي ملا أقول".
وبغرض طعرف فاعلية فقرات نسخيت املعلمني واآلباء املوورة يف البيئة األردنية ،مت حساب معامل
ارطباط الفقرة بالبعد املصحح ( ،)Item total correlation Correctedبعد مجع البيانات من
أفراد عينة الدراسة البالغ عددهم ( )239كإجراء أويل يسبق إجراءات التحليل العاملي ،وذلك من أجل
التعرف على الفقرات الفعالة طبعاً لألبعاد اليت طنتمي إليها واإلبقاء عليها واستبعاد الفقرات ذات املستوى
املنخفض من الفاعلية ،وقد مت اعتماد الدرجة ( )1.25كمعيار من أجل إبقاء الفقرة أو حذفها.
وطبني طدين معامالت االرطباط املصحح يف نسخة املعلم لثالث فقرات مع البعد عن (،)1.25
وبالتايل مت حذف الفقرة ( )29اليت طنص على" :يفزج من أي طغيري يف شيء مت التخويط له مسبقا"
املنتمية إىل بعد التكيف ،والفقرة ( )139اليت طنص على" :يعوي عنوان بيته لآلخرين عندما يولب منه
ذلك" املنتمية إىل بعد االطصال الوظيفي ،باإلضافة إىل الفقرة ( )129اليت طنص على "يولب أن يأخذ
فرصة إضافية لعمل الواجب الذي مل ينجزه" املنتمية إىل بعد املهارات الدراسية ،أما بقية الفقرات فقد
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كانت ارطباطاهتا مع البعد الذي طنتمي إليه مناسبة ومقبولة ،وبالتايل أصبح عدد فقرات املقياس بعد حذف
الفقرات ذات املستوى املتدين من التمييز ( )136فقرة صاحلة إلجراء التحليل العاملي التوكيدي عليها.
أما نسخة اآلباء ،فقد طبني طدين معامالت االرطباط املصحح لثالث فقرات مع البعد عن
( ،)1.25وبالتايل مت حذف الفقرة ( )119يف جمال القلق اليت طنص على "يقول إنه ال يستوع عمل
األشياء اليت طولب منه" ،والفقرة ( )192يف جمال التكيف اليت طنص على "عنيد" ،والفقرة ()113
ونصها "جيد صعوبة يف طزرير مالبسه" يف جمال أنشوة احلياة ،والفقرة ( )56يف جمال العدوان "جيادل
م
حينما ال يسمح له باحلصول على ما يريد" ،أما بقية الفقرات فقد كانت ارطباطاهتا مع البعد الذي طنتمي
إليه مناسبة ومقبولة ،وبالتايل أصبح عدد فقرات املقياس بعد حذف الفقرات ذات املستوى املتدين من
التمييز ( )156فقرة صاحلة إلجراء التحليل العاملي التوكيدي عليها.
 .9 .9 .5إجرءات طصحيح املقياس :حلساب درجات الولبة على كل بعد فرعي من أبعاد املقياسني،
مت حتديد أوزان الستجابات الولبة على كل من بدائل اإلجابة عن فقرات املقياس؛ وهي 5( :درجات)
ملن اختار دائماً ،و( 9درجات) ملن اختار غالباً ،و( 3درجات) ملن اختار أحياناً ،و(درجتني) ملن اختار
نادراً ،و(درجة واحدة) ملن اختار أبداً ،ومن مث مجع الدرجات لكل بعد فرعي من أبعاد املقياس لكل من
نسخة اآلباء واملعلمني.
 .5 .9 .5حتليل بيانات الدراسة :من أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة مت استخد عدد من األساليب
اإلحصائية لتعرف البناء العاملي للمقياس واستخراج موشرات صدقه وثباطه ،وطبقت إجراءات الصدق
العاملي التوكيدي ( )Confirmatory Factor Analysisباستخدا برنامج ()AMOS
اإلصدار ( ،)2كما مت إجراء بقية التحليالت اإلحصائية باستخدا الرزمة اإلحصائية للعلو االجتماعية
( ،)SPSSوملعرفة حسن موابقة النموذج مت استخرج العديد من موشرات املوابقة مثل اختبار (كاي
طربيع) ( )χ2الذي من عيوبه التأثر حبجم العينة املستخدمة ،فالعينات ذات احلجم الكبري قد طودي
لرفض النموذج حىت لو كان منوذجاً جيداً أو قريباً من النموذج احلقيقي ،كذلك قد طودي العينات صغرية
احلجم إىل قبول مناذج أقل جودة أو ذات اختالف كبري نسبياً بينها وبني البيانات املالحظة ،ومبا أن
حجم البيانات اليت استخدمت يف هذه الدراسة طعد كبرية ومن شأهنا أن طتأثر باستخدا ( ،)χ2كان
هناك حاجة الستخدا موشرات موابقة أخرى طسمي موشرات املوابقة الوصفية ،إذ يقيس موشر
املوابقة املقارن ( )Comparative Fit Index CFIاملستوى األفضل للموابقة مقارنةً
بالنموذج الرئيسي والذي طرتاوح قيم موشراطه ( ،)1-1وطشري القيمة القريبة من الواحد الصحيح هلذه
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املقاييس إىل موابقة جيدة أما القيم القريبة من الصفر فتشري إىل موابقة ضعيفة ( Bentler,
.)1990
كما مت استخد موشر طوكر لويس )” )Tcker-Lewis Index “TLIالذي طرتاوح
قيمته ( ،)1-1وموشر املوابقة املتزايد )” )Incremental Fit Index “IFIالذي طرتاوح قيمته
بني ( ،)1-1وطعد القيمة ) ) ≥ 1.91موشراً على املالءمة املناسبة لكل من املوشرين.
كما أن قيمة جذر متوسط مربع اخلوأ التقرييب ( Root Mean Square Error of
 )Approximation RMSEAالقريبة من الصفر طشري إل Nموابقة جيدة أما القيم األكرب من
( )1.15فتشري إىل موابقة سيئة أو أخواء يف االقرتاب من جمتمع العينة ( Browne & Cudeck,
 k)1993إىل جانب هذه املوشرات املتعلقة بالنموذج ككل فان هناك موشرات أخرى مرطبوة بتشبع كل
فقرة من فقرات نظا التقييم السلوكي على املوشر والعوامل اليت طنتمي إليها فاملعيار املوبق يف هذه الدراسة
عد قبول أية فقرة يتدىن معامل طشبعها على العامل الذي طنتمي إليه عن ( )1.31كما أشار إىل ذلك
( ،)Kelvin, 2001كما مت إجراء اختبار (ت) لعينتني مستقلتني لتعرف الفروق يف طقييمات معلمني
وآباء الولبة الذين يراجعون املرشدين ،وهوالء الذين ال يراجعون املرشدين.
 96نتائج الدراسة:

هدفت الدراسة احلاليةإىل طعرف البناء العاملي واخلصائص السيكومرتية لنظا التقييم السلوكي
لألطفال (نسخة املعلمني ونسخة الوالدين) واملوور على البيئة األردنية ،وفيما يلي عرض للنتائج اليت مت
التوصل إليها يف الدراسة احلالية:
 .1 .6السوال األول :هل يتكون نظا التقييم السلوكي لألطفال (نسختا املعلمني واآلباء ) املوور على
البيئة األردنية من البناء العاملي نفسه الذي يتكون منه املقياس يف صورطه األجنبية؟
لإلجابة عن هذا السوال مت إجراء التحليل العاملي التوكيدي باستخدا طريقة األرجحية العظمى
( ،)Maximum Likelihoodهبدف التحقق من التوابق بني البناء العاملي للصورة األردنية من
نظا التقييم السلوكي نسختا املعلمني واآلباء ،والنظا يف صورطه األصلية ،وذلك بعد أن مت حذف جمموعة
الفقرات ذات املستوى التمييزي املتدين.
وقد اختربت الدراسة احلالية نفس النموذج املقرتح للنظا يف صورطه األصلية لنسخيت املعلمني
واآلباء ،اللذين يصنفان األبعاد الفرعية إىل مقاييس إكلينيكية وأخرى طكيفية ،وطشمل املقاييس اإلكلينيكية
يف نسخة املعلمني أبعاد :العدوان ،القلق ،السلوك النموي ،االكتئاب ،النشاط الزائد ،األعراض اجلسمية،
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مشكالت التصرف ،مشكالت االنتباه ،مشكالت التعلم ،االنسحاب ،أما املقاييس التكيفية فتشمل
األبعاد :التكيف ،االطصال الوظيفي ،القيادة ،املهارات االجتماعية ،املهارات الدراسية ،أما نسخة اآلباء
فتشمل املقاييس اإلكلينيكية األبعاد :االنسحاب ،اجلسدنة ،النشاط الزائد ،االكتئاب ،مشكالت
التصرف ،السلوك النموي ،مشكالت االنتباه ،القلق ،العدوان ،فيما طشمل املقاييس التكيفية األبعاد:
املهارات االجتماعية ،القيادة ،االطصال الوظيفي ،انشوة احلياه ،التكيف إضافة اىل اختبار طشبع الفقرات
على األبعاد اليت طنتمي إليها كما هي موزعة يف الصورة األصلية للنظا .
أشارت نتائج التحليل اإلحصائي لنسخة املعلمني املتمثلة مبوشرات مالئمة وصالحية النموذج ،إىل
أن قيمة مربع كاي ( ،)χ 2 = 19581.3, df = 7501, p= 0.0001وأن نسبة كاي طربيع إىل
أفراد العينة ( ،)χ 2 /df =2.61وهي قيمة طدل على موشر مالءمة غري مناسب ،لذلك فقد مت
استخراج موشرات طعديل النموذج وهي جمموعة من القيم يتم استخراجها من خالل الربنامج واهلدف منها
حتديد كم التحسن الذي حيدث بعد إضافة عالقة جديدة بني املتغريات ،أو طغري عالقات قائمة ،أو
حذف عالقة موجودة بني جمموعة حمددة من املتغريات ،مبا ال يتعارض مع اإلطار النظري للنموذج ،حبيث
يودي إجراء مثل هذه التعديالت إىل حتسني قيم املالءمة .ويف ضوء قيم طعديل النموذج املقرتحة مت إجراء
جمموعة من التغيريات يف بناء املقياس مرطبوة بتصنيف بعض األبعاد الفرعية إىل مقاييس إكلنيكية،
وطكيفية ،ونقل جمموعة من املقياس كانت ضمن املقاييس اإلكلنيكية إىل املقاييس التكيفية وهي
(مشكالت التصرف ،ومشكالت االنتباه ،ومشكالت التعلم ،واالنسحاب) ،فأصبحت قيمة مربع كاي
بعد إجراء التعديالت على طصنيف األبعاد ( ،)χ 2 9184.12 df = 7501, p= 0.001ونسبة
2
قيمة مربع كاي إىل أفراد عينة الدراسة ( ،)χ /df= 1.21وهي أقل من القيمة ( )2اليت طعد موشراً
على أن النموذج موابق متاماً للبيانات (.)Simon & Tovar, 2004
أما نسخة اآلباء ،فأشارت موشرات مالئمة وصالحية النموذج إىل أن قيمة مربع كاي بلغت ( χ
 ،)2 9860.20 df = 10698, p= 0.90ونسبة كاي طربيع إىل أفراد العينة (χ 2 /df 1.21
=) وهذا يشري إىل موشر مالءمة مناسب ،وهو أقل من (≤ )3حسب ما أشار ( Gefen, Straub
.)& Boudreau, 2000
كما أشارت نتائج موشرات املالءمة الوصفية إىل أن قيمة ( )CFIقد بلغت ( )1.912لنسخة
املعلمني ،و( )1لنسخة اآلباء وهي أكرب أو مساوية للقيمة احملددة من قبل بنتلر ()Bentler, 1990
الذي أشار إىل ضرورة أن طكون قيمة ( )CFI ≥ 1.91لتشري إىل مالءمة النموذج ،كما بلغت قيمة
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متوسط مربع اخلوأ التقرييب لنسخة املعلمني ( ،)RMEAS = 1.129فيما بلغت
( )RMEAS = 1.111يف نسخة اآلباء وهي قريبة من القيمة اليت أشار إليها ( & Browne
 )Cudeck, 1993اللذان أكدا ضرورة أن طكون ( )≤ 1.15لتدل على أن النموذج مالئم.
كذلك أشارت النتائج إىل أن قيمة موشر طوكر لويس ( )TLI = 0.899لنسخة املعلمني ،فيما
بلغت ( )TLI = 0.989لنسخة اآلباء ،وهي قيمة أكرب بالنسبة لنسخة اآلباء ،وهي قريبة جداً لنسخة
املعلمني من القيمة احملددة لقبول املوشر ضمن موشرات حسن املوابقة الدالة على صالحية النموذج وهي
( )TLI = 1.91حسب ما أشار إىل ذلك ( ،)Hu & Bentler, 1998أما موشر املوابقة
( )IFIفبلغت قيمته ( )IFI = 0.901وهي قيمة طعد مقبولة حسب املعيار الذي وضعه ( & Hu
 ،)Bentler, 1998الذي أشار إىل أهنا جيب أن طكون (.)IFI ≥ 1.91
وطنسجم هذه النتنائج املتعلقة بنسخيت اآلباء واملعلمني مع ما أشار إليه Bentler & Hu,
 )1999أن النموذج الذي حيقق قيمة اجلذر الرتبيعي لقيمة طقريب املتوسط أقل من (≤ 1.16
 )RMEASيف حني حيقق قيمة ( )CFI ≥ 1.91مناسب ومقبول ،وهذا يعين التوابق يف بناء النظا
يف صورطه األردنية مع املقياس يف صورطه األجنبية مع إجراء بعض التعديالت على انتماء بعض األبعاد إىل
اإلطار االكلنيكي والتكيفي ،إذ جند أن مجيع األبعاد يف نسخيت املعلمني واآلباء احتفظت بالفقرات اليت
طنتمي إليها ضمن مستوى مقبول من التشبع (≥ ،)1.31باستثناء فقرطني يف نسخة املعلمني طدين معامل
طشبعها عن ( ،)1.31ومها :الفقرة ( )13اليت طنتمي إىل بعد التكيف وطنص على "من السهل هتدئته
عندما يغضب" ،ومعامل طشبعه مع العامل الذي ينتمي إليه ( ،)1.11والفقرة ( )115اليت طنتمي إىل بعد
االطصال الوظيفي اليت طنص على" :يعوي رقم هاطفه لآلخرين عندما يولبوه" ومعامل طشبعها أيضاً
( ،)1.12أما بقية الفقرات يف نسخيت املعلمني واآلباء فقد كانت معامالت طشبعها على العوامل اليت
طنتمي إليها (≥  )1.31كما هو مبني باجلدول رقم ( ،)1وهذا من شأنه أن يوكد أن النظا يتمتع
بدالالت الصدق العاملي على البيئة األردنية.
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جدول 1
معامالت التشبع لنسخيت املعلمني واآلباء
مقياس اآلباء

مقياس املعلمني
العامل

معامل التشبع

العامل

معامل التشبع

االكتئاب
االنسحاب

0.76 - 0.31
0.62 - 0.43

االكتئاب
االنسحاب

0.67 - 0.32
0.50 - 0.34

التكيف
االطصال الوظيفي

0.61 - 0.34
0.72 - 0.46

التكيف
االطصال الوظيفي

0.58 - 0.31
0.73 - 0.33

اجلسدنة
السلوك النموي

0.53 - 0.31
0.77 - 0.55

اجلسدنة
السلوك النموي

0.60 - 0.32
0.67 - 0.35

العدوان
الفقرات احلرجة

0.79 - 0.34
0.71 - 0.30

العدوان
الفقرات احلرجة

0.66 - 0.48
0.42 - 0.31

القلق
القيادة

0.61 - 0.31
0.71 - 0.34

القلق
القيادة

0.44 - 0.31
0.62 - 0.35

مشكالت االنتباه

0.79 - 0.52

مشكالت االنتباه

0.58 - 0.31

مشكالت التصرف
املهارات االجتماعية

0.76 - 0.54
0.63 - 0.36

مشكالت التصرف
املهارات االجتماعية

0.65 - 0.48
0.56 - 0.41

النشاط الزائد
مشكالت التعلم

0.78 - 0.46
0.77 - 0.33

النشاط الزائد

0.64 - 0.30
0.49 - 0.32

املهارات الدراسية

0.78 - 0.51

 .2 .6السوال الثاين :هل مييز نظا التقييم السلوكي لألطفال (نسخة املعلمني) املوور على البيئة
األردنية الولبة الذي لديهم مشكالت سلوكية ويراجعون املرشدين من الولبة الذين ال يراجعون
املرشدين؟
لإلجابة عن هذا السوال مت إجراء اختبار (ت) لعينتني مستقلتني من أجل التعرف على داللة
الفروق بني الولبة الذين يراجعون املرشدين بسبب وجود مشكالت سلوكية وبني الذين ال يراجعون
مرشدين على خمتلف أبعاد نظا التقييم السلوكي لألطفال (نسخة املعلمني) واملوور على البيئة األردنية
واجلدول رقم ( )2يبني نتائج ذلك.
جدول 2
نتائج اختبار (ت) لالختالف يف أبعاد املقياس طبعا حلالة الوالب (يراجع مرشد /ال يراجع مرشد)
البعد

حالة الوالب

العدوان

يراجع مرشداً
ال يراجع مرشدًا

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

(ت)

الداللة

26.56
21.95

9.79
8.20

5.74

0.00
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البعد
القلق
مشكالت االنتباه
السلوك النموي
مشكالت التصرف
االكتئاب

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

(ت)

الداللة

حالة الوالب
يراجع مرشدا

18.17

5.53

2.07

0.04

ال يراجع مرشدا
يراجع مرشدا

17.17
20.75

5.01
6.29

-7.20

ال يراجع مرشدا
يراجع مرشدا

24.72
22.93

5.73
8.60

4.24

ال يراجع مرشدا
يراجع مرشدا

19.69
21.46

7.95
8.61

4.76

ال يراجع مرشدا
يراجع مرشدا

17.99
26.59

7.50
9.13

4.11

ال يراجع مرشدا

23.29

8.37

0.00
0.00
0.00
0.00

النشاط الزائد

يراجع مرشدا
ال يراجع مرشدا

31.24
26.05

10.68
8.73

6.03

0.00

مشكالت التعلم

يراجع مرشدا
ال يراجع مرشدا

22.75
17.67

7.90
7.15

7.38

0.00

اجلسدنة

يراجع مرشدا
ال يراجع مرشدا

18.14
17.60

6.34
6.09

0.94

0.35

االنسحاب

يراجع مرشدا
ال يراجع مرشدا

20.53
17.34

6.82
5.96

5.52

0.00

يراجع مرشدا

25.50

5.02

-5.82

0.00

ال يراجع مرشدا
يراجع مرشدا

28.09
30.96

4.64
6.99

-7.21

ال يراجع مرشدا
يراجع مرشدا

35.35
16.68

6.33
5.38

-7.99

ال يراجع مرشدا
يراجع مرشدا

20.13
23.68

4.37
6.94

-6.69

ال يراجع مرشدا
يراجع مرشدا

27.64
20.63

6.11
5.95

-8.02

ال يراجع مرشدا

24.81

5.42

التكيف
االطصال الوظيفي
القيادة
املهارات االجتماعية
املهارات الدراسية

0.00
0.00
0.00
0.00

أشارت النتائج إىل وجود فروق دالة إحصائيا يف جماالت (العدوان ،القلق ،مشكالت االنتباه،
السلوك النموي ،اضورابات التصرف ،االكتئاب ،النشاط الزائد ،مشكالت التعلم ،االنسحاب ،التكيف،
االطصال الوظيفي ،القيادة ،املهارات االجتماعية ،املهارات الدراسية) حيث إذ بلغت قيمة اإلحصائي (ت)
هلما (- ،5.52- ،5.52 ،2.31 ،6.13 ،9.11 ،9.26 ،9.29 ،2.21- ،2.12 ،5.29
 )1.12- ،6.69 ،2.99- ،2.21- ،5.12بالرتطيب ،ومجيع هذه القيم دالة عند مستوى ()1.15
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فأقل ،ومبراجعة املتوسوات احلسابية طبني أن هناك ارطفاعاً باملتوسوات احلسابية لدى األطفال الذين
يراجعون املرشدين باالجتاه السليب ملمارسة السلوك مقارنة بالولبة الذين ال يراجعون املرشد وذلك حسب
طقديرات املعلمني ،أما جمال اجلسدنة فإن قيمة اإلحصائي (ت) مل طبلغ مستوى الداللة اإلحصائية حيث
كانت قيمة (ت) ( ،)1.99وهذه القيمة ليست دالة عند مستوى ( )1.15فأقل ،وهذا من شأنه أن
يعزز أن نظا التقييم السلوكي يتمتع بدالالت الصدق التمييزي.
 .3 .6السوال الثالث :هل مييز نظا التقييم السلوكي لألطفال (نسخة اآلباء) املوور على البيئة األردنية
الولبة الذي لديهم مشكالت سلوكية ويراجعون املرشدين من الولبة الذين ال يراجعون املرشدين؟
لإلجابة عن هذا السوال مت إجراء اختبار (ت) لعينتني مستقلتني من أجل طعرف داللة الفروق بني
الولبة الذين يراجعون املرشدين بسبب وجود مشكالت سلوكية وبني الذين ال يراجعون مرشدين على
خمتلف أبعاد نظا التقييم السلوكي لألطفال (نسخة اآلباء) واملوور على البيئة األردنية كما هو مبني يف
اجلدول رقم (.)3
جدول 3
نتائج اختبار (ت) لالختالف يف إبعاد املقياس طبعا حلالة الوالب(يراجع مرشد /ال يراجع مرشد)
البعد

العدوان
القلق
مشكالت االنتباه
السلوك النموي
مشكالت التصرف
االكتئاب
النشاط الزائد
اجلسدنه
أنشوة احلياة اليومية
التكيف
االنسحاب

حالة الوالب
يراجع مرشداً
ال يراجع مرشداً
يراجع مرشداً
ال يراجع مرشداً
يراجع مرشداً
ال يراجع مرشداً
يراجع مرشداً
ال يراجع مرشداً
يراجع مرشداً
ال يراجع مرشداً
يراجع مرشداً
ال يراجع مرشداً
يراجع مرشداً
ال يراجع مرشداً
يراجع مرشداً
ال يراجع مرشداً
يراجع مرشداً
ال يراجع مرشداً
يراجع مرشداً
ال يراجع مرشداً
يراجع مرشداً
ال يراجع مرشداً

املتوسط احلسايب
26.53
24.45
41.26
40.13
20.32
20.65
27.77
25.06
20.42
18.23
33.62
29.53
26.34
24.16
24.80
23.07
24.32
25.36
27.98
29.32
25.20
22.76
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االحنراف املعياري
9.20
8.25
8.73
8.06
3.18
3.06
10.47
8.12
7.82
6.90
11.37
9.00
6.86
6.17
9.54
7.74
4.25
3.82
5.37
4.65
8.76
7.13

(ت)

الداللة

2.56

0.01

1.43

0.15

-1.12

0.26

3.27

0.00

3.21

0.00

4.48

0.00

3.58

0.00

2.21

0.03

-2.74

0.01

-2.89

0.00

3.39

0.00
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البعد
القيادة
املهارات االجتماعية
االطصال الوظيفي

حالة الوالب
يراجع مرشداً
ال يراجع مرشدًا
يراجع مرشداً
ال يراجع مرشدًا
يراجع مرشداً
ال يراجع مرشدًا

املتوسط احلسايب
29.08
31.54
26.60
26.92
38.81
38.56

االحنراف املعياري
6.91
5.72
6.63
6.16
6.14
4.91

(ت)

الداللة

-4.30

0.00

-0.52

0.60

0.51

0.61

أشارت النتائج يف اجلدول ( )3إىل وجود فروق دالة إحصائيا يف جماالت (العدوان ،السلوك
النموي ،مشكالت التصرف ،االكتئاب ،النشاط الزائد ،اجلسدنة ،أنشوة احلياة اليومية ،التكيف،
واالنسحاب ،القيادة) فقد بلغت قيمة اإلحصائي (ت) هلا،3.51 ،9.91 ،3.21 ،3.22 ،2.55( :
 )9.31- ،3.31 ،2.19- ،2.29- ،2.21بالرتطيب ،ومجيع هذه القيم دالة عند مستوى ()1.15
فأقل ،ومبراجعة املتوسوات احلسابية طبني أن هناك ارطفاعاً باملتوسوات احلسابية لدى األطفال الذين
يراجعون املرشدين باالجتاه السليب ملمارسة السلوك مقارنة بالولبة الذين ال يراجعون املرشد وذلك حسب
طقديرات الوالدين ،أما جماالت القلق ،مشكالت االنتباه ،املهارات االجتماعية ،واالطصال الوظيفي فقيمة
اإلحصائي (ت) مل طبلغ مستوى الداللة اإلحصائية حيث كانت قيم اإلحصائي (ت) هلا (- ،1.92
 )1.51 ،1.52- ،1.12وهذه القيم ليست دالة عند مستوى ( )1.15فأقل ،وهذا من شأنه أن يوكد
أن نظا التقييم السلوكي يتمتع بدالالت الصدق التمييزي ألغلبية أبعادة الفرعية.
 .9 .6السوال الرابع :ما موشرات ثبات نظا التقييم السلوكي لألطفال (نسخيت اإلباء واملعلمني) املوور
على البيئة األردنية؟
لإلجابة عن هذا السوال مت حساب ثبات االطساق الداخلي لفقرات املقياس باستخدا معادلة
كرونباخ ألفا بعد أن مت حذف الفقرات اليت أشارت نتائج التحليل العاملي إىل عد طشبعها مبستوى
مناسب على العوامل اليت طنتمي إليها ،كما مت حساب ثبات اإلعادة ألبعاد املقياس من خالل طوبيقه
على عينة مكونة من ( )91من اآلباء واملعلمني وإعادة طوبيق االختبار بعد مضي أسبوعني ،واجلدول رقم
( )9يبني نتائج ذلك.
جدول 9
موشرات ثبات نظا التقييم السلوكي لألطفال (نسخة اآلباء واملعلمني) املوور على البيئة األردنية
اجملال
االكتئاب
االنسحاب

مقياس املعلمني
ثبات اإلعادة
1.12
1.29

اجملال
االكتئاب
االنسحاب

معامل ثبات ألفا
1.12
1.25
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مقياس اآلباء
ثبات اإلعادة
1.15
1.12

معامل ثبات ألفا
1.12
1.21
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مقياس املعلمني
ثبات اإلعادة
اجملال
1.26
التكيف
1.25
االطصال الوظيفي
1.11
اجلسدنة
1.12
السلوك النموي
1.12
العدوان
1.22
القلق
1.12
القيادة
1.21
مشكالت االنتباه
1.91
مشكالت التصرف
1.13
املهارات االجتماعية
1.12
النشاط الزائد
1.15
مشكالت التعلم
1.11
املهارات الدراسية

معامل ثبات ألفا
1.61
1.21
1.29
1.13
1.15
1.26
1.11
1.25
1.11
1.13
1.91
1.11
1.21

اجملال
التكيف
االطصال الوظيفي
اجلسدنة
السلوك النموي
العدوان
القلق
القيادة
مشكالت االنتباه
مشكالت التصرف
املهارات االجتماعية
النشاط الزائد

مقياس اآلباء
ثبات اإلعادة
1.21
1.21
1.11
1.29
1.19
1.13
1.12
1.26
1.21
1.19
1.15

معامل ثبات ألفا
1.65
1.25
1.12
1.11
1.16
1.15
1.11
1.12
1.11
1.15
1.11

يتبني من اجلدول ( )9أن معامالت ثبات االطساق الداخلي يف نسخة اآلباء قد طراوحت مابني
( )0.65جملال التكيف ،و( )1.16جملال العدوان ،وأن مجيع معامالت الثبات املستخرجة طعد مقبولة،
أما موشرات ثبات اإلعادة فرتاوحت بني ( )1.21جملال التكيف إىل ( )1.19جملال العدوان ،ومجيع هذه
القيم دالة عند مستوى ( )1.15فأقل ،وهذه املوشرات طشري إىل أن املقياس يتمتع مبستويات ثبات مناسبة
ومقبولة .أما مقياس املعلمني ،فقد طبني أن معامالت ثبات االطساق الداخلي قد طراوحت مابني ()0.68
جملال التكيف إىل ( )1.91جملال النشاط الزائد ،وأن مجيع معامالت الثبات املستخرجة طعد مقبولة ،أما
موشرات ثبات اإلعادة فيتضح أهنا طراوحت بني ( )1.22جملال القلق إىل ( )1.91جملال مشكالت
التصرف ،ومجيع هذه القيم دالة عند مستوى ( )1.15فأقل ،وهذه املوشرات طشري إىل أن املقياس يتمتع
مبستويات ثبات مناسبة ومقبول.
 .5 .6السوال اخلامس :كيف طفسر الدرجات اليت حيصل املفحوص عليها وفق نظا التقيـيم السـلوكي يف
نسخيت اآلباء واملعلمني املوورة على البيئة األردنية؟
لإلجابة عن هذا السوال مت حتويل الدرجات اخلا الستجابات أفراد عينة الدراسة إىل درجات طائية
وذلك جلميع أبعاد املقياس ،ويوضح اجلدول ( )1 ،2الدرجات اخلا والتائية للمقياس لكل من نسخيت
اآلباء واملعلمني ،وطشري الدرجات اخلا إىل وجود مدى واسع من درجات املفحوصني وهذا من شأنه أن
حساس لرصد
يشري إىل أن إجابات أفراد عينة الدراسة كانت متباينة ومتنوعة ،ما يدل على أن املقياس م
التباين يف الصفات واخلصائص اليت يقيسها ،وبالتايل فإن هذا يعويه قدرة على طصنيف األفراد حسب
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درجاهتم على املقياس ،ونظراً للتباين يف أعداد الفقرات املكونة لكل بعد من األبعاد ،فقد مت حتويل
الدرجات اخلا إىل درجات معيارية طائية إلجياد إطار كمي قابل لتفسري الدرجات ،إذ طشري الدرجات اليت
طزيد على الدرجة التائية اليت طرتاوح ما بني ( )61-91إىل أن درجة الوفل على أي من املقاييس الفرعية
للمقياس طقع ضمن املستوى الوبيعي ،أما الدرجات اليت طزيد على الدرجة ( )61فتشري إىل وجود ارطفاج
يف مستوى السلوك ،ويعرب هذا االرطفاج عن حالة وجود مشكلة أو اضوراب ،كذلك فإن الدرجات اليت
طقل عن الدرجة ( )91طشري إىل اخنفاض يف مستوى السلوك ،ويعرب هذا االخنفاض عن وجود مشكلة أو
اضوراب لدى الوفل أو املفحوص ،ولتوضيح ذلك سوف يتم عرض صفحة نفسية ألحد الولبة الذين
مشلتهم عينة الدراسة على نسخيت املعلمني واإلباء واملبينة بالرسم البياين (.)2 ،1
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رسم بياين 1
صفحة نفسية إلحدى الولبة الذين يراجعون املرشد على نظا التقييم السلوكي يف نسخة املعلمني املوورة
على البيئة األردنية
يتضح من الرسم ( )1أن هناك ارطفاعاً ملحوظاً لدى الوالب على أبعاد (العدوان ،مشكالت
التصرف ،والنشاط الزائد) ،فقد كانت درجات الوالب التائية (≤  )61على هذه اإلبعاد ،كما طبني
وجود اخنفاض ملحوظ أيضا لدى الوالب على بعد املهارات االجتماعية إذ كانت درجة الوالب التائية
(≥  ،)91وهذا من شانه أن يشري إىل أن الوالب لديه جمموعة من املشكالت السلوكية وهي (السلوك
العدواين ،ومشكالت التصرف ،والنشاط الزائد ،إىل جانب اخنفاض مستوى املهارات االجتماعية)،
وبالرجوج إىل األدبيات املرطبوة مبشكالت األطفال ،جند أن هناك ارطباطاً وثيقاً بني هذه املشكالت وطزامن
حدوثها معاً.
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رسم بياين 2
صفحة نفسية إلحدى الولبة الذين يراجعون املرشد على نظا التقييم السلوكي يف نسخة اإلباء املوورة
على البيئة األردنية
يتبني من الرسم البياين ( )2أن هناك ارطفاعاً ملحوظاً على بعد النشاط الزائد فدرجة الوالب التائية
(≤  ،)61مع درجات ضمن املستوى املقبول لبقية األبعاد .ويف الوقت نفسه ،يتبني وجود اخنفاض على
بعدي القلق والسلوك النموي حيث كانت درجة الوالب التائية (≥  ،)91يقودنا هذا إىل استنتاج أن
مشكلة النشاط الزائد طظهر لدى الوفل حسب طقديرات كل من اآلباء واملعلمني ،كما يشري الرسم على
طقارب يف الدرجات على بعد القلق حسب طقديرات كل من اآلباء واملعلمني.

 97مناقشة النتائج:

هدفت الدراسة احلالية إىل اشتقاق اخلصائص السيكومرتية لنظا التقييم السلوكي لألطفال
(نسخيت اآلباء واملعلمني) املوور على البيئة األردنية.
وقد أشارت النتائج املرطبوة بالسوالني األول والثاين إىل أن الصورة األردنية لنظا التقييم السلوكي
لنسخيت اإلباء واملعلمني قد طوابقت مع الصورة األجنبية له بعد حذف بعض الفقرات منخفضة التمييز،
وقد كان التوابق على مستويني مها :انتماء الفقرات إىل أبعادها ،وطصنيف األبعاد إىل مقاييس إكلينيكية
وطكيفيه مع وجود بعض التعديالت ،وعلى الرغم من التوابق بني الصورة األردنية لنظا التقييم السلوكي
وصورطه األجنبية ،إال أن بعض الدراسات السابقة اليت أجريت على النظا نفسه طوصلت إىل نتائج خمتلفة
يف بعض اجلوانب ،وطتفق هذه النتيجة مع ما طوصل إليه مكارثي ( )Macarty,2001من وجود
مالءمة للنموذج طبعاً للعينات املختلفة ،إال أن طشبع الفقرات يف العوامل وطشبع العوامل بالدرجات املركبة
40
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حتتاج إىل التحسني ،ويعلل الباحثان هذه النتيجة بأن النظا بنسختيه قد مت بناؤه باالستناد إىل معايري
طشخيصية واضحة ،لذا فإن التباين بني بنائه األصلي باختالف الثقافات قد يكون طفيفاً ،وذلك ألن
األعراض األساسية للمشكالت واألمراض النفسية متشاهبة يف مظاهرها ،مع إمكانية وجود بعض
االختالفات يف اجلوانب املرطبوة مبحتوى األعراض.
كما أشارت النتائج إىل أن املقياس قادر على متييز األطفال الذين يعانون مشكالت سلوكية
ويراجعون املرشدين ،من الولبة الذين ال يراجعون مرشدين ،وطتفق هذه النتائج مع ما أشار إليه دليل نظا
التقييم السلوكي ( ،)Reynolds & Kamphaus, 2004كما طتفق هذه النتيجة مع ما طوصل
إليه "روبنز وسكوف وجليتنج وأبليكوب" ( Robins; Schoff; Gliutting & Abelkop,
 )2003الذين أشاروا إىل أن املقياس قد ميز بني جمموعتني من األطفال لديهم مظاهر اضورابات جسدية
وأخرى مكافئة هلا ،وبذلك جند أن نظا التقييم السلوكي بنسخيت اآلباء واملعلمني قد حقق صدقاً متيزياً من
خالل التمييز األطفال الذين يعانون مشكالت سلوكية من هوالء الذين ال يعانون منها.
أما ثبات نظا التقييم السلوكي ،فقد أشارت النتائج إىل حصول نظا التقييم السلوكي على
موشرات ثبات اطساق داخلي مناسبة ،فقد طراوحت (لنسخيت اآلباء والعلمني) موشرات ثبات االطساق
الداخلي ( ،)1.91-1.22وموشرات ثبات اإلعادة ( ،)1.91-1.61أما نسخة اآلباء فقد حصلت
على موشرات اطساق داخلي طراوحت بني ( ،)1.19-1.21وموشرات ثبات إعادة طراوحت بني
( ،)1.16-1.65وطشري هذه النتيجة إىل أن مستويات ثبات نظا التقييم السلوكي بنسخيت اآلباء
واملعلمني طعد مقبولة ،األمر الذي يوكد الثقة باستخدامه واعتماد أحكامه.
فيما يتعلق باشتقاق املعايري التائية لنظا التقييم السلوكي ،فقد طراوحت الدرجات التائية لألبعاد
ما بني احلدود االفرتاضية الدنيا والعليا على خمتلف األبعاد الفرعية ،وهذا من شأنه أن يشري إىل أن املقياس
بأبعاده الفرعية قد طضمن فقرات حققت مستويات متييز مرطفعة األمر الذي جيعله حساساً يف قياس
الصفات واخلصائص يف خمتلف مستوياهتا وحدودها ،وهذا يوكد أن نظا التقييم السلوكي قادر على
طشخيص األطفال وطصنيفهم بناءً على مستويات درجاهتم التائية احملولة ،إذ طعوي الدرجات التائية اليت
طقع بني ( )55-95موشراً على السواء ،يف حني أن الدرجات اليت طقع بني ( )59-55طعوي موشرا
على امليل لالرطفاج يف أي بعد من أبعاد نظا التقييم السلوكي الذي يدل على امليل لالضوراب،
والدرجات اليت طزيد على الدرجة التائية ( )61طشري إىل احلدة يف االرطفاج على أي من املقاييس ،ويدل
على ارطفاج حدة االضوراب.
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 واآلبــاء) يف الكشــف عــن مشــكالت االطفــال، اسـتخدا نظــا التقيــيم الســلوكي (نســخيت املعلمــني.1 .1
. والسلوكية،االنفعالية
 واآلبــاء) يف طقيــيم الـربامج العالجيــة واإلرشــادية، اسـتخدا نظــا التقيـيم الســلوكي (نســخيت املعلمـني.2 .1
.املوجه لألطفال ذوي املشكالت السلوكية واالنفعالية
 ض ــرورة العم ــل عل ــى طو ــوير نس ــخ أخ ــرى م ــن نظ ــا التقي ــيم الس ــلوكي مث ــل طل ــك املوجهـ ـة لتقي ــيم.3 .1
.املشكالت السلوكية للمراهقني والراشدين
 إجراء مزيد من الدراسات من أجل التعرف على القدرة التشخصية لنظا التقييم السلوكي يف التنبو.9 .1
.يف االضورابات االنفعالية والسلوكية املختلفة
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